


























On Phonological Head and Sub-Phonological Head
 NISHIHARA Tetsuo
Abstract
　　The aim of this paper is to indicate that an adequacy of Phonological Head and Sub-Phonological Head is 
needed in phonological description. In this paper, apart from Morphological Head （Right-hand Head Rule） 
introduced by Williams （1981）, I will show a need for Phonological Head and Phonological Sub-Head which 
concern the shifting of the stress of derivative words and compound words, as well as Morphological Head and 
Semantic Head suggested by Tzakosta and van de Weijer （2002）. 
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notion from a phonological viewpoint as well as from a morphological one, and thereby to introduce the 
notion “phonological head of word”. …I have implicitly correlated this concept of “phonological head” with 


















　そして、Tzakosta & van de Weijer（2002）はギリシャ語の例を挙げて、３つの主要部、すなわち、形態論的主
要部（Morphological Head）、音韻論的主要部（Phonological Head）及び、意味論的主要部（Semantic Head）の
必要性を提案している。
　⑶
　　　ａ） Phonological Heads: different degrees of stress: accented syllables are heads while unaccented 
syllables are non-heads.
　　　ｂ） Morphological Heads: the affix which determines major lexical class membership is the head, while 
other parts of morphological structure are non-heads.
　　　ｃ） Semantic Heads: in a complex morphological structure, the part which carries the core meaning （the 
root） is the head, while non- （or less-） meaningful parts （affixes） are non-heads.





























　　　a. 　　　　PW　　　　　　　　 b. 　　PW 　　　 PW
　　　　　　Head  Sub-Head　　　　　　　 Head　　Non-Head






　　　a. 　　　　PW　　　　　　　　 b. 　　PW 　　　 PW
　　　　　　Head  Non-Head　　　　　　  Non-Head　  Head
　　　　　（Black   board）PW           　　 （black）PW （Board）PW







　⑹　“Phrasal Stress” 　　　　　　 “Compound Stress”
　　　ápple píe　　　　　　　　　　（cf. ápple cake）
　　　ápricot crúmble
　　　Mádison Ávenue 　　　　　　（cf. Mádison Street）
　　　Pénny Láne
　　　sílk tíe
　　　Fránklin Stóve 　　　　　　　（cf. Skínner Bòx）
　　　cíty háll
　　　tówn méeting   　　　　　　　（cf. fáculty meeting） （Ladd 1984　一部改変及び追加）
　⑺
　　　a. 　　　　  PW
　　　　　　Head　Sub-Head






　⑻　a.  *a book to modern linguistics
　　　b.  a guide to modern linguistics
　　　c.  a guidebook to modern linguistics （竝木 1985）
　⑻の例からわかるように、bookという語は、それ自体においてto＋名詞句である補部をとることができないが、
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音韻論的主要部と音韻論的副主要部について
